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English Classes with Junior High School Students: 
An Attempt at Elementary School 
 
金沢大学教育学部附属小学校 乗富章子 
Elementary School attached to the faculty of Education, Kanazawa University 
NORITOMI Akiko 
 
This paper is a record of the exchange English classes between the forth grade class of the 
elementary school and the second graders of the affiliated schools with Kanazawa University. 
It has been long since teaching of English was introduced at the elementary school level. Kanazawa 
City took the initiative in putting the accent on it at the municipal elementary schools. Our school 
also started English education in 1996 deciding to consider the subject required. Section 1, in the 
first place, provides an understanding of the attitude toward English education of the school. The 
following sections discuss the actual situation of our exchange classes with junior high school 
students, with reference to the author's analyses and impressions. Relevant quotations from 
students' essay book (Ayumi, literally "Progress") are used in the sections. It will be most 
appreciated if they promote a better understanding about how the students viewed the classes and 
what they learned from them.  
 
はじめに 
 本稿は、今年度初めての試みとして実施した、附属中学校 2 年生選択英語コースの生徒








































































 第 1 回 7 月 「初めまして」「夏休みに動物園に行こう」 
 第 2 回 １０月「絵本を読んでもらおう」 









 小：4 年 2 組児童 30 名 









３ 第 1 回交流授業 
 実施日時 ７月１０日（火）５時間目 












 ・Nice to meet you. My name is ~. などの挨拶 









・I want to see a lion. 









































 ≪中 2 と英語をしたらとってもおもしろい≫ Ｔ．Ｎ 
















４－１ 第 2 回交流授業 
 実施時間 10 月 1 日（月） 1 時間目 
 実施場所 小学校 4 年 3 組教室 










ま手に入った、「ぐりとぐら Guri and Gura」シリーズや「モチモチの木 The Tree of 
Courage」などの民話、ディズニーの絵本、日本昔話の絵本などを候補として持参し、中
学校の先生に選んでいただくことにした。 
 中学校では、日本の民話集から「かさこじぞう The Greatful Statues」「いっすんぼう



















   わからないことを積極的に質問することができる。 
 中：相手の立場に立った話の仕方を工夫し、伝えることができる。 
   表情豊かに「読み聞かせ」することができる。 
   質問に易しい英語で答えることができる。 
 英語表現：How do you say ~ in Japanese/ English ? 
 





































ね始めた。“How do you say Uchidenokozuchi in English? “ などというように。 
 そして子供たちが覚えた言葉を④で発表し合うことになる。 
 子供たちが中学生に教えてもらった言葉は、 
 一寸法師では、Magic Hammer, needle など 
 舌きりすずめでは、sparrow など 
 花さかじいさんでは、cherry blossom, ash など 



















































































実施日  １０月２９日（月） ２時間目 








動物：pappy, hippo, alligator 
虫： bug, cicada, dragon fly, stag beetle, tadpole,  
野菜：cucumber, spinach, egg plants, 
 
授業の後半１５分をいただき、筆者が教壇に立った。ショートスピーチは以下に記す。 
Hello everyone, nice to see you. 
Are you enjoying your class? The last week I felt you were studying very pleasantry. 
Today, I will speak about the elementary school children of 4th grade. They are very 
powerful and speak in louder voice than you. But, you know, their English is not 
enough. And one of the most important points is that they are very shy when they talk 
with older. 
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Maybe, you will be shy also when you meet them. So, I would like that you have 
confidence as an older and speak in a loud voice and slowly. They can answer some 
easy questions from you. 
At the next week when you meet them, I have some plans named “Ice breaking game”. 
Please enjoy it with them. 
Thank you. 
 
そして、いくつかのクイズを出した。次週の ice breaking game につながるものである。 
① tadpole, ladybug, dragon fly, pappy, beetle のうち、虫でないのはどれ？ 
② apple, water melon, orange, peach, banana, tomato のうち、果物でないのは？ 
③ corn, banana, pineapple, sunny side up(後に小川氏が訳)で共通のことは？ 
④ tea, apple, rabbit, candy で共通のことは？ 
 
筆者が英語でスピーチをするなど、思ってもみなかった生徒がいたようで、このスピー





実施日 １１月５日（月） １時間目 
場所 小学校ランチルーム 
めあて 中学生と小学生が ice breaking のゲームを通して互いに親しくなる。 
 
５－５ 授業の実際 
① 挨拶 小・中の児童・生徒が集団で向き合い、挨拶を交わす 






“Hi! my name is Masakiyo.” 
 “Hi! My name is Akiko.” 
 “Nice to meet you.” 








中学生：We were born in…  小学生：January. 
⑤ Game3 
・中学生用のカードには色の名前が英語で書かれている。小学生のカードには色が塗って






・グループごとに一人ずつ “My name is Akiko. I have yellow.”のように言う。言い終












・中学生は言葉だけで理解させる、小学生には、言葉と動作や具体物で理解させる。       







≪ 中学生との英語≫ Ｔ．Ｙ 
 なれてきたけど、まだ口が小さくしか開かずにもじもじ言ってしまいます。今日は 4 つ
のゲームをしました。同じたんじょう月をさがせといわれてどきっとしました。なかなか
同じ人がいなくてあわてました。でも一人だけいてよかったです。色のときは同じ人がい











 実施日 １１月１６日（金）２時間目 









第２日２限   ランチルーム 
授業者 ＨＴ 乗 富 章 子 
中学校 小 川 正 清 



































 ② 中学校の先生(ＪＨＴ)と協同してアウトプットしやすい状況を作る 








先の交流で取り上げた物語を話題にしたクイズづくりを通して What am I?に至る英
語を発話することができ 友達や中学生と温かなコミュニケーションを深めることがで

































































出題側   S : Think about what I am.
ヒント１ S : Are you a boy? 
         C : Yes,I am. 
ヒント２ S : Are you strong? 
         C : Yes,I am very strong. 
ヒント３ S : Where are you from? 
         C : I’m from a big peach. 
       C&S : What am I? 



















・小グループは それぞれ中学生２～３人 小学生３～４人で構成され 

























Thank you so much.
See you! 













Nice to see you. 
Nice to see you, too. 




 「初めの挨拶（ice breaking を含む）は筆者が英語で行った。子ども一人ひとりが英語
を発話する機会をなるべく多く保障するために「Stand up and say ”Nice to see you.” five 


























































































 教育学部附属小学校 研究紀要 第６１集、同要項 
 教育学部附属中学校 研究紀要 第５０集、同要項 
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